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　Masaru KAGATSUME and Masahiro TAWA : Economic Effects of Overseas 
Business Activities by Japanese Food and Agricultural Companies and Trans-Pacific 
Partnership negotiation on Japanese Agriculture: An Approach by the Regional 
Dynamic Computable General Equilibrium Model
　The purpose of this paper is to investigate the impacts of the Foreign Direct Investment 
(FDI) by Japanese food and agricultural firms and Trans-Pacific Partnership (TPP) admission 
negotiation on the regional and dynamic aspects of the Japanese agricultural sector. The author 
has investigated the international effects of the FDI by Japanese Food Companies in the recent 
articles. This paper intends to strengthen the implication of the former analyses by converting the 
study scope from the static aspects of international markets to the dynamic aspects of regional 
economies in Japan. For this purpose, several scenarios, such as combination of tariff abolishment 
reflecting the possible TPP admission and enhancement in elasticity of substitution based on the 
increase of FDI in food and agricultural sector, are assumed.
　By applying the regional dynamic Computable General Equilibrium (CGE) model, the 
following points are clarified. Food sectors are more negatively affected in terms of production 
and employments than agricultural sectors. In addition, effects that are more serious will be 
found in the Hokkaido region than other regions within Japan. Moreover, stimulated by the TPP 
negotiation process, it is also indicated that the boomerang effects through increased food exports 
to Japan by Japanese food companies operating in overseas countries might be increased again.
日系食料農業企業による海外進出および TPP 参加の日本農業への影響








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2012 ベー スライン・シナリオ TPPシナリオ 差分
北海道 2,358 2,350 -8
東北 2,246 2,220 -26
関東 3,739 3,677 -62
中部 1,168 1,144 -24
近畿 921 901 -20
中国 862 851 -11
四国 822 817 -5
九州 2,924 2,884 -40








































北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州
農業 2.4%    2.0% 2.2% 1.7% 2.2% 1.7% 2.0% 1.7%
飲食料品業 6.8% 7.5% 7.9% 8.1% 8.4% 7.7% 7.9% 7.3%
製造業 1.0% 0.8% 0.8% 0.7% 0.9% 0.7% 0.8% 0.7%



































































































2012 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州
農林水産業 -0.34 -1.14 -1.67 -2.06 -2.21 -1.30 -0.57 -1.36
飲食料品業 -1.36 -1.49 -2.04 -2.15 -2.01 -2.16 -1.72 -1.83
製造業 -0.69 -0.42 -0.56 -0.29 -0.50 -0.31 -0.62 -0.50
サービス業 -0.47 -0.26 -0.10 -0.28 -0.13 -0.76 -0.50 -0.08
運輸業 1.24 0.54 0.96 0.87 0.84 1.02 0.84 0.64
情報通信業 -0.12 0.09 0.16 0.28 0.23 0.00 0.07 0.28






















2012 ベー スライン・シナリオ （TPP＋代替弾力性拡大）シナリオ 差分
北海道 2,358 2,314 -43 
東北 2,246 2,155 -91 
関東 3,739 3,529 -210 
中部 1,168 1,087 -81 
近畿 921 859 -62 
中国 862 822 -40 
四国 822 798 -24 
九州 2,924 2,788 -135 


























2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
北海道 東北 関東 中部
近畿 中国 四国 九州
 














































2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
北海道 東北 関東 中部


































2012 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州
農林水産業 -1.83 -4.06 -5.60 -6.89 -6.73 -4.70 -2.86 -4.63
飲食料品業 -4.78 -5.50 -7.72 -8.30 -7.62 -7.79 -6.31 -6.79
製造業 -0.12 -0.03 -0.25 0.02 -0.22 0.02 -0.28 -0.02
サービス業 -0.53 -0.29 -0.07 -0.20 -0.10 -0.68 -0.45 -0.08
運輸業 0.01 0.00 0.17 0.19 0.14 0.12 0.06 0.09
情報通信業 -0.15 0.10 0.23 0.40 0.30 0.14 0.15 0.32




















































































































4） 2010年度の『在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査 -中国編 -』「輸出入の状況」より
5） 統計局「平成17年度基準　消費者物価指数全国　平成22年度平均」より
6）  詳しくは、伴金美（2007）「日本経済の多地域動学的応用一般均衡モデルの開発 Forward Lookingの視
点に基づく地域経済分析」参照
























　Yt = f （Kt,Lt） 
　It = Yt－Ct 
　Kt+1 = It+（1－δ）Kt 
















［2］  伴金美「日本経済の多地域動学的応用一般均衡モデルの開発 Forward Lookingの視点に基づく地域経済









［7］  Kazuhiko Oyamada (2003) Dynamic Impacts of Trade Liberalization on Foreign Direct Investment.: 





［10］  Matthew W. Peter & Mark Horridge & G.A.Meagher & Fazana Naqvi & B.R.Parmenter, (1996) "The 
Theoretical Structure of MONASH-MRF," Centre of Policy Studies/IMPACT Centre Working Papers 
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